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Abstract
In this paper I focus on debate and arguments about the examination system and intelligent tests amongst 
educators in the English section of the New Education Fellowship. These progressives introduced new cur-
riculum and new methods based on the simple idea of ‘freedom for children’ into state schools in England 
during the early 1930s. These developments can be interpreted as an expansion of New Education Movement 
（hereafter NEM）, but also in terms of confusion of progressive educational thought historically. This paper 
aims to describe three historical aspects as follows: （a） appearance of a peculiarity in reform of the examina-
tion system by the Board of Education in 1929, and the stance of Michael Sadler （1861-1943）; （b） organ-
ised expansion of the NEM and the implication of critics such as Beatrice Ensor （1885-1974）, against accep-
tance of mental tests developed by psychologists like Cyril Burt （1883-1971）, creating pradoxes for the 
NEM; and （c） the serious impact of New Education ideas on state education. Finally I elucidate the confu-
sion of ideas that occurred in the process of expansion of NEM, with spritual ideas about children in pedago-
gy advocated by Ensor, and circumstances that caused ambiguity and fragility of concepts such as  ‘freedom 




に尽力し，やがて新教育連盟（New Education Fellowship, 1921-）イギリス支部のなかで主導性を発揮して
いったことによる．なぜ，彼らは「自由」と対立する試験制度改革に取り組んだのであろうか，彼らの見
解はイギリス新教育運動にいかなる影響を与えたのであろうか．これらの点を確認するためには，国民
教育改革に貢献したサドラー（Sadler, M. E. 1861-1943），ナン（Nunn, P. 1870-1944），バート（Burt, C. 




デンマークのエルシノーア国際大会を 8 月に控えた 1929 年 1 月号の『新時代（The New Era）』には，新







































































Union of Teachers）と協同して調査をしており，その結果によれば，（a）10 歳半から 12 歳の間，初等学
校で少年少女が，無償席と奨学金を得るために受ける試験，（b）パブリック・スクールに入学するため






人の子どもが受験し，そのうち 800 人が奨学金を得たが，ロンドン以外では 2,000 人の子どもが受




立学校を守り，私立学校の自律性を保護してきた」16）のである．1930 年 1 月，ナンがイギリス支部の会
長に就任すると，新教育連盟の課題意識をめぐる様相はさらに変化していくことになる．





転換点であった．季刊雑誌として刊行されてきた『新時代』は，1930 年 7 月から月刊雑誌『新時代：家庭
と学校』に発展した．その祝賀ムードは，この号の冒頭に，英国労働党出身の首相のマクドナルド

















































































































































新教育連盟のイギリス支部会長は，1934 年 1 月，ロンドン経済学部教授のトウニィが就任することに
なる 49）．彼は，ハドゥ報告書『青年期の教育』を刊行した際のハドゥ委員会委員であり50），労働者教育協
会（Worker’s Educational Association）の会長でもあった．「教育と自由社会」をテーマとしたチェルトナム
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